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Abstract 
In this essay, the author argues the importance of conducting science (and mathematics) education research 
from a high school mathematics teacher’s standpoint as a suggestion to early career researchers in science 
and mathematics education. Since the author holds a Ph.D., he also attempts to adopt an empathic attitude 
toward educational researchers while discussing this topic. The main argument of this article is as follows. 
First, the impact of a research article on the research community correlates with its impact on practitioners. 
Second, even a case study can influence a teacher’s decision-making if it shows a considerable phenomenon, 
specifically, an extremely beneficial (or detrimental) example of classroom episodes, while the validation 
of trivial phenomena in educational settings requires quantitative empirical evidence from large samples. 
Third, it is necessary to thoroughly read existing literature to know what is impactful in our own fields. 
Fourth, we should consider our research questions when we discuss methodologies. We should not 
superficially imitate a scientific methodology suggested with a philosophy of science, which may view 
physics and chemistry as an exemplar of science. Rather, the author proposes that biology (taxonomy in 
particular) can be a model of science and mathematics education research. Fifth, the first step of writing an 
academic article is merely writing its introduction rather than reading existing literature. Through this trial, 






































⚫ コロナ禍の Twitter 上での確率の言葉遣いに
関する量的研究 (Uegatani et al., 2021) 
⚫ 数学の授業におけるユーモアや笑いの役割
についての実践的研究 (Uegatani et al., 2021; 
服部 & 上ヶ谷, 2020) 
⚫ 推論主義と呼ばれる哲学が数学教育に与える
示唆に関する理論的研究 (Uegatani & Otani, 
2021; 上ヶ谷 et al., 2021; 上ヶ谷 & 大谷, 
2019) 
⚫ 数学教育研究や教科教育研究の在り方に関













































































































































































教師は常に目の前の特定の生徒 S が，(属性 C を有
するにもかかわらず指導法 X が有効でない) 残りの
1%に該当する可能性を考えながら，1 つ 1 つの意思
決定を行わなければならない．仮に属性 Cが「高校 1
年生」だとしたら，1%という割合は，2～3 クラスに 1 人
存在する割合であるから，高校教師にとっては無視で
きないパーセンテージである．また，まかり間違っても，


















































究がある (Ely, 2010)．0.999 ⋯ < 1 という判断は，こ
れまで小数のミスコンセプションに依るものだと思われ
ていた（正しくは，0.999 ⋯ = 1）のだが，一人の大学
生に対するインタビュー調査に基づいて明らかにされ








ムや指導法では，0.999 ⋯ = 1 と判断できる概念構
成と，0.999 ⋯ < 1 と判断してしまう概念構成の少な
くとも 2 通りがあり得ることになり，教師は，これに備え
なければならない．これは，あくまでも一事例から得ら




的研究 (empirical study) である必要さえない．筆者
が最近，感嘆した研究としては，ヴィゴツキーがスピノ
ザの影響を受けていたとするヴィゴツキー解釈を提示














































(heuristics) としての価値がある (Schoenfeld, 2008)．
例えば，普通の学校で数理哲学的に模範的な算数
の授業実践が実現できるという，ある種の存在証明を




































































例えば，Educational Studies in Mathematics 誌と
Journal for Research in Mathematics Education誌は，
数学教育研究で，様々なジャーナル・ランキングでハ
イランク誌として評価される 2 大雑誌であるが 



































































































































































































































Confrey, 1991; von Glasersfeld, 1995) から，徐々に
Vygotsky をベースとした社会的構成主義研究へと移









する必要性がある (例えば，Cai, Morris, et al., 2019b; 
Cai & Hwang, 2019)．そして，こうした新しい対象の概
念化は「存在論的革命」と呼ばれ，かねてより重視さ





しばしば what や how といった疑問詞を伴う RQ を立
てている．例えば，「1人 1台のタブレットを持っている
中学生達は，1 次関数の概念を (従前のタブレットが





































































耳にする IMRAD とは，何の略称であったか？ 一般
的には，Introduction, Method, Result And Discussion









































の重要性が指摘されることが多い  (例えば，Cai, 





















表することが多いのだが (例えば，服部 & 上ヶ谷, 














いて，ある特定の教授法 (治療・投薬) が，その生徒 





















































































































る (例えば，Cai, Morris, et al., 2019a; diSessa & Cobb, 
2004; Mason & Waywood, 1996; Niss, 2019; Prediger 



















































が妥当ではない (Ernest, 2012)．正統的周辺参加論 









③ 研究方法 (データ収集方法) の検討 
④ (必要なら) 検討した研究方法に沿った
データの収集 
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